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クロダイ Acanthopagrus schlegelii は南シナ海から
日本や韓国の沿岸にかけて広く分布しており，我が国
の水産業において重要種になっている（Jeong et al., 
2007；海野，2010；Yamashita et al., 2015）。クロダイ
の漁獲量は瀬戸内海が全国の 50% 以上を占め（農林
水産省，2019），中でも広島湾は本種の好漁場で，か
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要旨：広島湾においてクロダイ稚魚の着底・成育に適した環境条件を把握する目的で，同湾沿岸の稚魚の生息密度
を明らかにした。稚魚は 2006–2009 年 6–7 月に広島湾内 18 定点で採集した（n=2,488）。さらに，調査定点のうち
最も高い稚魚密度（35.83 inds./100m2）を観測した能美島鹿田において，2013–2016 年の 7–9 月にかけて稚魚を採





Abstract: To obtain basic information on the optimal nursery grounds for black sea bream Acanthopagrus schlegelii 
recruits, juvenile density in Hiroshima Bay was calculated. Juveniles (n=2,488) were collected from 18 sampling stations 
around Hiroshima Bay using surf zone nets during the early summer from 2006 to 2009. to assess the annual fluctuations 
of juvenile density, samples were continuously caught from one station (St. 1) on the western side of Noumishima Island 
from 2013 to 2016.  Relatively high densities were recorded from four stations (St. 1, 2, 6 and 10) located along the Ohno 
Seto Strait and the western side of Noumishima Island.  These sampling stations shared three common characteristics that 
likely explain the observed higher juvenile density, namely (1) moderate currents with calm areas protected by physical 
barrier, (2) sandy muddy beaches (tidal flats) and (3) freshwater inflows or run-off.  Juvenile density showed an annual 
decreasing trend, suggesting that fish stock levels of black sea bream are declining in Hiroshima Bay.
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クロダイ稚魚の採集は広島湾の 18 定点で（図 1），
2006–2009 年にかけて実施した。採集には二人曳きの
小型曳き網（幅 4.0 m，高さ 1.0 m，目合い 1.0 mm；
Kinoshita, 1985 を改変）を用い，昼間に海岸線と平行
に砕波帯を 50 m 曵網した。調査 1 回の曵網回数は 3
回とし，採集物からクロダイ稚魚を選別した後，100 
m2 当たりの密度を算出した。調査は 6–7 月にかけて
行い，2006 年は St.1 および St.6–10 で 2–3 回，2007
年 は St.1–7 お よ び St.11–18 で 4–8 回，2008 年 は




（St.1）において，2013–2016 年の各年 6–9 月に行っ
た。調査は 2013 年に 7 回，2014 年に 7 回，2015 年
に 10 回，2016 年に 9 回行い，採集方法は先述の稚魚
分布調査に準じた。また，2006–2009 年の稚魚分布調




2006–2009 年にかけての 4 年間の調査において，広
島湾 18 定点におけるのべ 155 回の調査で採集した稚
魚は計 2,488 個体に達した。広島湾全体の 18 定点の
稚魚の平均密度は 3.78 inds./100m2 となり，中でも比
較的高い密度（>10inds./100m2）が観測されたのは，

















て お り（Boehlert and Mundy, 1988；Tanaka et al., 
1989），潮流が速い海岸であっても防波堤付近などの
静穏域で稚魚などの小型魚が出現することもある



















































2013–2016 年にかけて St.1 で行った 33 回の調査
で，計 1,588 個体のクロダイ稚魚を採集した。各年の
平 均 密 度 は 2013 年 が 23.22 inds./100m2（n=743），
2014 年 が 7.83 inds./100m2（n=329），2015 年 が 4.75 
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